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Abstract
The purpose of this study was to compare evaluations of potential cases of child abuse from the
perspectives of teachers and mothers, and to assess how attitudes toward life, effect their perspectives.
Participants were 339 teachers of elementary school or junior high school, and 119 mothers who had
elementary-aged schoolchildren or junior high school-aged children .
Subjects completed three surveys: 1. regarding suspected child-abuse cases, 2. attitudes toward life,
and 3. a personal information questionnaire. Factor analysis of first two surveys revealed five factors
loading on the attitudes toward life, three factors loading on the child, and three factors loading on the
family. Our analysis found that teacher perceptions and attitudes were significantly lower than the
mothers in the following categories: ‘View of traditional family’,‘View of Chil ren at the type of
admit the right of child’and ‘iso ated family’. We also found that mothers and teachers have only
a superficial understanding of child abuse.
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2 0 0 0年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行


































回収数は6 9 5、このうち有効回答は6 4 2であった。本
研究では、対象者の状況をできるだけ一定とするため、
このうち小・中学生の保護者で現在配偶者のいる母親に
よる回答1 1 9件（有効回答数の1 8 . 5％）と小・中学校の



























目は、田中ら（2 0 0 9）で「因子２　社会的男性優位性」
























































これは、田中ら（2 0 0 7）の「因子２　生活上の不自然
さ」とほとんど同じ項目であった。そのため、同様に
「生活上の不自然さ」因子と命名した。また、田中ら








































点（平均3 . 4 8、SD .41）、「先人重視の人生観」下位尺
度得点（平均3 . 0 5、SD .50）、「子どもの権利を認める
子ども観」下位尺度得点（平均3 . 3 5、SD .41）、「子ど
もを保護する存在とする子ども観」下位尺度得点（平均
3 . 2 4、SD .44）とした。また、内的整合性を検討する
ためにα係数を算出したところ、「伝統的家庭観」で






（ｒ＝. 2 4、ｐ＜. 0 1）、「虐待に対する学校の役割」と






度得点(平均1 . 8 4、SD .58)、「生活上の不自然さ」下位
尺度得点（平均2.5、SD .53）、「他者との関係の異常さ」
下位尺度得点（平均2 . 3 8、SD .60）、「孤立家庭」下位
尺度得点（平均2 . 0 1、SD .57）、「保護者の暴力行為」
下位尺度得点（平均2 . 9 6、SD .63）、「保護者の閉鎖性」
下位尺度得点（平均2 . 5 2、SD .59）とした。また、内
的整合性を検討するためにα係数を算出したところ、
「教室での問題行動」でα＝. 9 3、「生活上の不自然さ」
でα＝. 8 5、「他者との関係の異常さ」でα＝. 8 7、「孤立














果、「伝統的家庭観」（ｔ( 3 9 2 )＝6 . 9 1，p＜. 0 0 1）と
「子どもの権利を認める子ども観」（ｔ( 5 0 0 )＝5 . 0 1，
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